












A Qualitative Choice Models Analysis of Housing and




Japan experienced land price hikes at the end of 1980-s, which is called a land
price bubble. It has caused serious problems in the Japanese economy. Monetary
and fiscal policies have been implemented toward an economic recovery after the
bubble collapsed, but they have not worked well.
In this paper, I tried to verify that demand promotion policies of real estate
according to individual lifecycles are highly important to our economic recovery by
using individual data, such as the Japanese General Social Survey, and qualitative
analysis techniques, such as the Probit and Logit Models.
I found that real estate information according to individual lifecycles highly
promotes the Japanese real estate market through the use of IT infrastructure to
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すなわち、 ①自己の所属するグループ位置意識(記号: G)とは、 「回答者の所属するグ
ループレベルのこと」を表し、調査にあたっては、上位から1-10のレベルに当てはめて、
回答者がどの水準のグループにいるのかについて、主観的判断に基づき回答したものを利用
した。本稿では、その回答を3つの範噂に分け分析を行った。 ②世帯(同: F)は、 「本人
を含め世帯は何人か」という問いに対する回答である。 ③勤続(同: W)は、 「勤続年数」
のことである。 ④収入源年金(同: I)とは、 「収入源が年金であるか、否か」についてで

















































































































(3-2)　H3-F (G,F,B, Y,W, J, I, S,SF,A,M,T,D,K.SX,O)
推計結果(表3、 4)をみる前に、多項ロジット・モデルと、ネスティッド・ロジット・
モデルのうち、いずれを採用するのが妥当かについて、 I I A (Independence of


















世帯　　0.736　　7.59　　0. 000　　0.435　　2. 28　　0. 023
兄弟　　-0.140　　-0.67　　0.505　-0.075　　-0.18　　0.859
所得　　0.213　1. 64　　0. 100　　0.003　　0. 01　0. 992
勤続　　0. 287　1.46　　0. 143　　0. 129　　0. 33　　0. 742
職業　　-0.028　-0.12　　0.908　-0.875　　-1.50　　0.133
年金　　0.225　　0.54　　0.288　　0.490　　0. 61　0.543
貯蓄　　0.747　　　　　　0. 146　　0.858　　0. 75　　0. 450
満足　　-0.238　　-1. 14　　0. 253　　0. 018　　0.04　　0. 967










6 ) Maddala(1983)、 McFadden(1984)、 Amemiya(1985)s Davidson, R. and J. MacKinnon(1993)、縄田(1997)、










































-0  73　　0. 463
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